













Theater of Absence 
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Abstract
 Heiner Goebbels is a multifaceted artist. He is widely known for playing keyboards 
in the legendary rock band Cassiber, which was formed in the 1970s. He is further 
regarded as a leading fi gure in the realm of music-theater（Musiktheater）, staging Die 
Befreiung des Prometheus and Ou Bien Le Débarquement Désastreux in Japan in 1996 and 
‘97 respectively. As a playwright he is presently in great demand at theaters and 
festivals around the world, and works as a professor at the Institute of Applied Theatre 
Studies of the Justus Liebig University in Giessen, Germany. Heiner Goebbels can be 
considered as a key person who revolutionized theater in the German-speaking world. 
In this article I sum up Goebbels’s works from his days in Frankfurt in the 1970s, up to 



















た。もっとも彼のムジークテアターは、来日公演が 3回実現している。その最初は 1996 年に彩




った。続いて翌 1997 年には、やはり彩の国さいたま芸術劇場が『あるいは不幸なる上陸（Ou 








父の遺稿（Die Mappe meines Urgroßvaters）』（公演で引用されたのは第 3稿の一部）をはじめ
として、クロード・レヴィ＝ストロース（Claude Lévi-Strauss, 1908-2009）のエッセイ、マルコ
ムX（Malcolm X, 1925-1965）のテレビインタビュー、コロンビアの先住民の交唱、ヨハン・セ












































　1976 年、ゲッベルスはアルフレート・ハルト（Alfred Harth, 1949-,「大友良英ニュー・ジャ
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放（Die Befreiung des Prometheus）』（1985 年）、『MAeLSTOMSÜDPOL』（1988 年）、『ヴォロ


























































































ている。たとえば『ブラック・オン・ホワイト（Schwarz auf Weiß）』（1996 年初演）を例にと
ってみよう（Goebbels, 2008）。この作品はフランクフルト時代の「いわゆる極左吹奏楽団」の
舞台を彷彿させる。舞台上にはたくさんのベンチが置かれており、そこに室内合奏団「アンサン







































































































































































































MATERIALAUSGABE-COMPILATION one minute each （1985）
Thraenen des Vaterlands （concert for dancers） （1986）
MAeLSTROMSÜDPOL （1987）
Der Mann im Fahrstuhl （エレベーターの男） （1987）
An der Donau （opera for actors） （1987）














Ou bien le débarquement désastreux （あるいは不幸なる上陸） （1993）
Die Befreiung des Prometheus （プロメテウスの解放） （ Staged Concert with words by Heiner 
Müller） （1993）
Die Wiederholung （1995）
Schwarz auf Weiß （ブラック・オン・ホワイト） （1996）
Schliemann’s Scaff olding （1997）
Landscape with man being killed by a snake （1997）
Max Black （1998）
Eislermaterial （Staged Concert） （1998）
Hashirigaki （2000）
...même soir.- （Staged Concert） （2000）
No Arrival No Parking navigation part three （2001）
Landschaft mit entfernten Verwandten （Opera for Ensemble, Choir and Soloist） （2002）
Eraritjaritjaka museé des phrases （2004）
Surrogate Cities Venezia （2005）
Stifters Dinge （シュティフタース・ディンゲ） （a performative Installation / music theatre） （2007）
Songs of Wars I have seen （Staged Concert with words by Gertrude Stein） （2007）
I went to the house but did not enter（staged concert with the Hilliard Ensemble） （2008）
Industry and Idleness （Staged Concert for Ensemble） （2010）
When the Mountain changed its clothing （Music theatre with Carmina Slovenica） （2012）
John Cage: Europeras 1&2 （2012）
Harry Partch: Delusion of the Fury A Ritual of Dream and Delusion（2013）
Louis Andriessen: De Materie （2014）
подпереть голову рукой （2015）
Max Black or 62 ways of supporting the head with a hand Макс Блэк или 62 способа （2015）
Louis Andriessen: De Materie （staged concert version） （2016）
注













 5） http://www.heinergoebbels.com/en/archive/works/music_theatre_staged_concerts の記載に
よる（2016 年 10 月 28 日アクセス）
【参考文献】
Goebbels, Heiner （1988）. Der Mann im Fahrstuhl. DVD. München, ECM Records GmbH.
Goebbels, Heiner （2002）. Gegen das Verschwinden des Menschen: Zum Tod des Schriftstellers 
Heiner Müller. In: Heiner Goebbels Komposition als Inszenierung. （S. 62-63）. Berlin, Henschel.
Goebbels, Heiner （2008）. Schwarz auf Weiß. In: Heiner Goebbels “Schwarz auf Weiß ” “ ...même 
soir.- ” 2 Musiktheaterstücke. DVD. München, B.O.A. Videofi lmkunst.
Goebbels, Heiner （2012a）. Ästhetik der Abwesenheit. In: Heiner Goebbels. Ästhetik der 
Abwesenheit. （S. 11-21）. Berlin, Theater der Zeit.
Goebbels, Heiner （2012b）. Real Time in Oberplan. Stifters Dinge als ein Theater der 
Entschleunigung. In: Heiner Goebbels: Ästhetik der Abwesenheit. （S. 59-70）. Berlin, Theater der 
Zeit.
Lehmann, Hans-Thies （1999）. Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main, Verlag der Autoren.
［邦訳：レーマン、ハンス＝ティース（2002）『ポストドラマ演劇』（谷川道子他訳）同学社 .］




Sandner, Wolfgang （2002）. Heiner Goebbels, Komponist im 21. Jahrhundert. In: Wolfgang 
Sandner （Hg.）, Heiner Goebbels Komposition als Inszenierung. （S. 9-44）. Berlin, Henschel.
